














Attempts of One Monastic contribution to a Village in India with 
















In 1973, Sisters of Divine Savior, a Catholic convent headquartered in France, 
established an Indian province in Tamil Nadu, South India. Soon thereafter, the 
province became engaged in small-scale projects to meet the needs of local people in 
rural areas. One of the projects was the “nattu marunthu project” which was intended 
to make use of the indigenous medical tradition to provide primary health care to the 
residents. In this paper, I take up the issues on this particular project to shed light on 
the dilemma between the regional contributions and the management of religious 
organizations. 
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1．はじめに 























ケーララ州、西ベンガル州）に 22 のコミュニティーをもち、92 人のインド
人修道女とベルギー人修道女 1人が所属している[La Congrégation des Soeurs 








から 65 年にかけて開かれた第 2 バチカン公会議において、従来の「教会の
外に救いなし」というカトリック至上主義ともいえる排他的姿勢を放棄し、
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「慈悲の善行」は「身体的な慈悲の善行（Corporal Works of Mercy）」と
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ィには多くの課題が残されている[Ministry of Social Justice and Empowerment 
2012/01/19; 岡光 2012b; 岡光 2013: 218-220]。 
SDS のナーットゥ・マルンドゥ・プロジェクトは、伝統医療をめぐるイ













































約 1400 人の会員（修道女）を擁している。 
(2) WHO は、プライマリー・ヘルス・ケアを「実践的で、科学的に健全で、社会
的にも受け入れやすい方法と技術に基づく、基本的なヘルス・ケア」と規定し
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ちなみに、2010～2011 年度のカンニヤークマリ・タルクの人口は 1,863,174 人、





































(15) ここ数年、SDS の幼稚園には園児が集まらず、2 つの幼稚園のうち 1 つが休園
状態が続いていた。2011 年の新学期に向けて、閉鎖されていた幼稚園でも園児
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